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We report a case of signet-ring cell carcinoma of the urinary bladder. A 60-year-old man was
hospitalized because of total macrohematuria. Cystoscopic examination revealed a non-papillary sessile
tumor on the posterior wall of the urinary bladder. The pathological diagnosis was stage pT1 signet ring cell
carcinoma. Upper gastrointestinal endoscopy and computed tomographic scanning revealed no
involvement of other organs. Radical cystectomy and creation of an ileal neobladder were performed.
The histopathological stage was pT3aN0M0.Adjuvant chemotherapy (TS-1) was performed and the patient
is currently free from disease at eight months after the surgery.
This disease is usually diagnosed at an advanced stage and has a poor prognosis. To our knowledge,
this is the ﬁrst case report on the creation of an ileal neobladder for the treatment of primary signet-ring cell
carcinoma of the urinary bladder.
(Hinyokika Kiyo 55 : 579-582, 2009)











既往歴 : 12歳 右腎結核（右腎摘出），20歳 肺結核
家族歴 : 特記すべきことなし







常を認めなかった．CEA 1.0 ng/ml（正常値 5.0 ng/
ml 以下），CA19-9 9.0 U/ml（正常値 37 U/ml 以下）
であった．
尿検査所見 : 尿沈渣，RBC 10∼19/hpf，WBC 1∼
4/hpf であった．尿細胞診は class V であった．




CT および MRI では，膀胱内に明らかな病変は指摘
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Fig. 1. Cystoscopic examination reveals a non-
papillary sessile tumor on the posterior wall
of the urinary bladder.
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されず，リンパ節の腫大も認めなかった．骨シンチグ
ラムでは，異常集積を認めなかった．

























mg×2/day，2 week 投薬 1 week 休薬）を開始した．
副作用（判定基準 : CTCAE version 3.0) は grade 3 の




















歳），男女比は約 3 : 1であった．病理診断における腫
瘍深達度は，pT1 6例，pT2 3例，pT3 24例，pT4 17
例，不明 4例と約80％が浸潤癌であった．予後はきわ
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Fig. 2. Pathological ﬁnding shows signet-ring cells
that are characterized by eccentric ﬂattened
nucleus and foamy cytoplasm (Magniﬁcation
400× : HE stain).
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Fig. 3. The specimen exhibits invasion of the tumor
into the posterior bladder wall.
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Fig. 4. Pathological ﬁnding reveals the invasion of
poorly differentiated adenocarcinoma
containing signet-ring cells to extracystic
fatty tissue (Magniﬁcation 100× : HE stain).
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めて不良であり，大古ら9)は本邦32例の集計で， 2年
生存率46.7％， 5年生存率23.3％と報告している．
本症例は，TUR 病理組織から pT1N0M0 と診断さ
れた．pT1 症例（ 6 例）の治療方針は，膀胱全摘
（ 1例），膀胱部分切除（ 1例），放射線療法（ 1例），
TUR 後経過観察のみ（ 2 例），不明（ 1 例）であっ
た．膀胱印環細胞癌がスキルス胃癌と同様に上皮下を
びまん性に進行すること，本症例の病理組織が G3 を












状である．南方ら6)は CEA および CA19-9 高値の
pT3bN1M1 症例に対して術後に化学療法 (MTX 100
mg/m2 5-FU 600 mg/m2 2週間ごと）を 3クール行い，
腫瘍マーカーの著しい低下を認めたと報告している．
Romics ら12)も pT3b 症例に術後補助化学療法として






では TS-1 が主流である．Sakuramoto ら13)は stage II，
III の胃癌術後症例1,059例に対して 1年間術後補助化
学療法として TS-1 投与 (80mg/m2/day) を行い，有
意な生存期間延長を報告している．坂本ら14)も TS-





胞癌への放射線治療後の再発に対して TS-1 療法 (100
mg/day，3 week 投薬 1 week 休薬）を 1年間行い，以
降 2年間再発を認めてないとの興味深い報告をしてい
る．われわれは Sakuramoto らの報告13)を参考に通院
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